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Specific surface area (SSA) of snow was measured by the gas adsorption method based on the Brunauer–Emmett–Teller 
(BET) theory. Methane is an adsorption gas suitable for a porous material with a relatively small SSA. In this study we 
measured SSA of snow samples to check their rates of decrease. The SSA of snow samples decreased with time. However, the 
rate of decrease was not always depend on temperature. Grain shape of precipitation particles affected the rate of decrease in 







タン以外の吸着ガスの検討などを進めつつ 4)、季節積雪の SSA の時間変化の測定にも着手している。本報告では、降雪時




雲粒を多く含むもの、角板が主成分であるもの、など多彩であった。これらを 223 K、255 K、263 K の 3 種類の温度下で保
存し、定期的にこれらの試料の SSA 測定を実施し、積雪粒子の接写撮影も合わせて行なった。SSA 測定には、BET 吸着
理論を用いた積雪比表面積測定装置を用いた 3)。吸着質にはメタンを用いた。試料容器には容積 30 mL の耐圧容器を用





なわち、降雪粒子の形状の違いがその後の SSA 変化に大きく影響することが示された。また、223 K の低温で保存された試
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